




























行 わ れ て い る（ 例 え ば，Huber, S. G., Ahlgrimm, F. (Hrsg.), 2012，Schüpbach, M., Slokar, A., 






































































































導」（Lernen gemeinsam und individuell）の理念を掲げ，インクルーシブ教育が推進されているが，
生徒構成においてこうした特徴を持つ同校においては，この理想はそのままでは「すぐに限界に行
き当たる」（Croonenbroeck, V., Dombois, C. 2017, 9）。そこから，理想を現実のものとするために「何




























 出所：Croonenbroeck, V./Dombois, C. (2017), S. 9の図1をもとに筆者作成。





気になる振る舞いへの対応のための行動マニュアル（Handlungsleitfaden zum Umgang mit 
Auffälligkeiten bei Kindern in der Sekundarschule Monheim，以下，行動マニュアル）」（図1）が作

























告された（Croonenbroeck, V., Dombois, C. 2017, 12）。第二段階では，こうした振る舞いに関して，












 出所：Croonenbroeck, V./Dombois, C. (2017), S. 10の図2をもとに筆者作成。










次 の 面 談 の 期 日 が 決 め ら れ る。 次 の 面 談 で は 対 策 を 行 っ た 結 果 を 評 価 す る こ と に な る




















る（Stadt Monheim am Rhein 2018, 8）。この構想の下，同市では「すべての子どもや若者に，最適
な支援，教育を受け，魅力的な未来を築く機会を与えること」を目的として，「子ども，若者，家族に
優しいインフラを継続的に拡充して」きている（Stadt Monheim am Rhein 2018, 8）。この構想の下
でさまざまな事業が展開しているが，その多くは2002年以来，貧困からのネガティブな影響を防ぐ
ことを目的に関連する民間団体と同市が連携して構築してきた Mo.Ki 予防チェーン（Mo.Ki-
Präventionskette）⑸を通じて実施されている（Stadt Monheim am Rhein 2018, 8）。Mo.Ki 予防
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ドイツにおける学校の社会的役割の拡大と多職種連携
チェーンでは，出生から入職するまでの子どもの年齢段階を，Mo.Ki unter drei（0歳～ 3歳），
Mo.Ki I（3歳～ 6歳），Mo.Ki II（6歳～ 10歳），Mo.Ki III（10歳～ 14歳），Mo.Ki IV（14歳以上）























































　なお，PÄDAGOGIK 誌における MUT の事例報告は，華々しい成果のみを記しているわけでは
ない。多職種連携による活動は教員個人による活動と比べて，会議一つをとっても調整のために多
くの時間を必要とし，短期的には負担は増すことが指摘されている（Croonenbroeck, V., Dombois, 























⑸ Mo.Ki とは Monheim für Kinder（子どものためのモンハイム）が略されたものである。








Croonenbroeck, V., Dombois, C. (2017). Multiprofessionelle Unterstützer-Teams – MUT: Entwicklungsverläufe im 
Team begleiten. In: PÄDAGOGIK (11/2017), S. 9-13.
Huber, S. G., Ahlgrimm, F. (Hrsg.) (2012). Kooperation: Aktuelle Forschung zur Kooperation in und zwischen Schulen 
sowie mit anderen Partnern. Münster: Waxmann.
Schüpbach, M., Slokar, A., Nieuwenboom, W. (Hrsg.) (2013). Kooperation als Herausforderung in Schule und 
Tagesschule. Bern: Haupt.
Stadt Monheim am Rhein (2017). Präventionsleitbild: Mo.Ki -Monheim für Kinder®.











 Multi-professional collaboration in schools has become a challenge in Germany in recent 
years due to the expanding social role of schools. In Japan as well, the "school as a team" is 
nowadays being proposed, and the demand for multi-professional collaboration in schools is a 
common situation in Japan and Germany. The paper therefore considers the case of the city of 
Monheim am Rhein in North Rhine-Westphalia, which places schools in a comprehensive child 
policy and develops conditions for multi-professional collaboration.
 Through the analysis, the following findings were obtained. The city has established 
multidisciplinary teams in each school as part of its "Capital for Children" initiative as a 
comprehensive child care support policy. Multi-professional collaboration to support students with 
difficulties enables the school to respond to the expanding role of school while preventing the 
unrestricted expansion of individual teachers' workloads. Multi-professional collaboration teams 
are based in the interpenetration area of school and society.
 As mentioned above, multi-professional collaboration has the potential to expand the function 
of school while avoiding excessive increases in teachers' workloads. However, multi-professional 
collaboration requires a lot of time to coordinate members' schedules. This is also a challenge for 
the realization of the "School as a Team" in Japan.
Keywords： Multi-Professional Collaboration in Schools, Germany, Childcare Support, Reducing the 
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